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REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA
Ano XXXI, N° 62. Lima-Hanover, 2do. Semestre de 2005, pp. 73-83

ANTONIO CORNEJO POLAR
Y LA PEDAGOGIA DE LA POSIBILIDAD 1
Regina A. Root
College of William and Mary
En su libro sobre Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy and
Civic Courage, Paulo Freire nos recuerda que "Nuestro espacio de

ensefianza es un texto que tiene que ser constantemente leido, in
terpretado, escrito y reescrito" (89). Para cultivar una pedagogia
de la posibilidad, escribe el educador brasilefio, "No existe la ense
fianza sin la investigaci6n ni la investigaci6n sin ensefianza. Una
habita el cuerpo de la otra. Cuando ensefio, sigo investigando y
buscando. Ensefio porque investigo, porque cuestiono, y porque me
cuestiono a mi mismo" (35). Para entender la significaci6n de esta
relaci6n entre investigaci6n y ensefianza, y siguiendo a Freire, uno
debe reconocer primero que la educaci6n no es un proceso neutral
y que nuestras intervenciones inevitablemente suponen la repro
ducci6n de ideologias dominantes, y su desenmascaramiento (91).
Ya sea que ensefiemos bien o mal, dos o cuatro seminarios por se
mestre, una pedagogia de la posibilidad reconoce la "naturaleza
incompleta" de la tarea educativa y persigue lo que Freire llama
una etica universal de la persona humana. Un maestro, podria de
cirse, es alguien que esta en el proceso continuo de devenir.
En la primavera de 1994, mientras era estudiante de postgrado
en la Universidad de California en Berkeley, tuve el privilegio y el
honor de desempefiarme como asistente docente de Antonio Cor
nejo Polar en el curso de cultura general 104B enfocado en la lite
ratura latinoamericana desde el Modernismo hasta la ficci6n con
temporanea. Como Pilar Alvarez Rubio antes que yo, que en sus
"Memories of an Assistant" escribe sobre el compromiso generoso y
entusiasta de Cornejo Polar en nuestra educaci6n como docentes,
cada martes de ese semestre caminaba con don Antonio desde su
oficina hasta el aula en el otro lado del campus universitario. Dis
cutiamos literatura y politica, nuestras aproximaciones a los exa
menes recientemente corregidos (aprendi mucho de su respeto so
bre el trabajo de los estudiantes y sus evaluaciones, alentadoras
pero honestas, de aquellos cuyo lenguaje no habia llegado todavia
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al nivel de sus ideas); y finalmente discutiamos las preguntas que
guiarian nuestros respectivas grupos de discusi6n (que en retros
pectiva veo como pequefias comunidades de aprendizaje que cola
boraban con la clase mas amplia). Mientras el curso estaba orga
nizado de acuerdo con una cronologfa de obras can6nicas y depen
dia decisivamente de lecturas, la naturaleza del mensaje era
transformativa. Cada clase organizada impecablemente por Cor
nejo Polar revelaba por que importaba el estudio de una cierta
obra literaria (su significaci6n definida, por ejemplo, a la luz de
ciertos procesos culturales y socio-politicos) y aun mas, consi
deraba c6mo tal conocimiento podia transformarnos (Kirkpatrick
35-6). En el "proceso de devenir", las preguntas de Cornejo Polar
ayudaron a los alumnos a ver, a traves de la literatura, los espa
cios de poder (especialmente importantes frente a nuestra posici6n
privilegiada como estudiantes universitarios) y los lugares de re
sistencia que en ultima instancia contribuyen a efectuar el cambio
social2 • Ya sea que nos dirigiera hacia los desplazamientos discur
sivos en "A Roosevelt" de Ruben Dario, el reino de la subjetividad
femenina en la poesia de transici6n, o las tensiones entre lo oral y
lo letrado en "Pedro Rojas" de Cesar Vallejo, Cornejo Polar dio a
sus estudiantes los instrumentos para analizar c6mo surgen las
narrativas e interpretar su representaci6n en la historia de Ameri
ca Latina. Como maestro erudito, Antonio Cornejo Polar nos en
sefi6 c6mo leer contra la corriente3, para que nos preguntaramos
c6mo expresar la violencia de legados olvidados y asf producir
nuevas significaciones en relaci6n con viejas historias. Ademas de
c6mo continuar la investigaci6n participativa y aventurarnos hacia
adelante en forma colectiva.
Tal abordaje para comprender la literatura y la base hetero
genea de la que emerge ha influenciado significativamente la ma
nera en que hoy ensefio mis propias clases. Dentro del marco de la
pedagogfa de la posibilidad de Antonio Cornejo Polar, me gustaria
discutir un curso que ensefio regularmente en el College of Wi
lliam and Mary, Pedagogia y Cultura en America Latina. Este cur
so introduce a los estudiantes de nuestro programa de Hispanic
Studies en trabajos claves de la literatura colonial latinoamerica
na conjuntamente con textos tales como pinturas, documentos vi
rreinales, materiales educativos y teorias relativas al "campo de
batalla de los significantes" (81), para citar a Cornejo Polar, que
revelan las contradicciones en la totalidad discursiva de la ciudad
letrada. Este curso estudia un grupo selecto de textos coloniales
latinoamericanos que reflejan el discurso privilegiado de la ciudad
letrada en tanto se proponen desenmascararlo. Tambien considera
la evoluci6n de los textos escolares y los abordajes pedag6gicos du
rante el periodo postcolonial. En general los participantes res
ponden a la siguiente pregunta: i,C6mo representan los textos co
loniales y postcoloniales las politicas de educaci6n y las dinamicas
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de la vida cotidiana? Mirando a la literatura, film y teor?a cultural
y de la educaci?n en Am?rica Latina, analizamos las primeras re
presentaciones de la preocupaci?n por los derechos humanos; los
debates sobre la educaci?n de las mujeres; la pedagog?a de la inde
pendencia y la formaci?n de las identidades nacionales; y c?mo la
pedagog?a liberadora ha respondido a las continuidades postcolo
niales. Una serie de art?culos sobre pedagog?a cr?tica y las expec
tativas sociales sobre los ni?os dan base a nuestros debates sobre
las pol?ticas de representaci?n durante los per?odos colonial y
postcolonial.
En esta clase los estudiantes colaboran en una serie de grupos
de discusi?n y, hacia el final del semestre, definen parte del pro
grama de estudios, e incluso ense?an. Leer obras can?nicas contra
la corriente nos permite localizar las implicaciones postcoloniales
de un proceso que vincula la violencia fundacional de la ciudad le
trada y elimina progresivamente las complejidades de la realidad
cultural latinoamericana -en particular su diversidad- y las ten
siones existentes hoy, en dichas sociedades. A trav?s de la ?ptica
de la educaci?n comenzamos con un estudio de visiones divergen
tes de la infancia -todas ellas creadas por adultos- que, como indi
ca Tobias Hecht, deben haber sido "muy diferentes de las perspec
tivas de los ni?os mismos"4 (3). Inspirada por las implicaciones de
Escribir en el aire y otros textos cr?ticos, nuestra lectura de la
construcci?n de la infancia a trav?s de otras culturas desentra?a
una serie de abismos interpretativos que exist?an entre coloniza
dores y colonizados5.
Luego de la independencia y bien entrados en el proceso de con
solidaci?n nacional, encontramos evidencia de lo que Cornejo Polar
llama "los grandes discursos homogeneizadores"6 (82), narrativas
sobre la educaci?n enraizadas en tradiciones coloniales (101) y en
las que los padres de la naci?n hacen reclamaciones generaciona
les a los futuros ciudadanos7. Las presiones para construir una in
fancia moderna durante este per?odo revelan asombrosos paralelos
con las continuidades postcoloniales que Cornejo Polar localiza en
las proclamas de San Mart?n anunciando la independencia perua
na y en la novela de la construcci?n de la naci?n. La exploraci?n de
materiales escolares del siglo XIX nos revela la "imagen socializa
da de la comunidad nacional" (Cornejo Polar 99) tal como fue crea
da para los ni?os. Cada p?gina del silabario postcolonial fue cuida
dosamente considerada al servicio de la naci?n, congelando el pa
sado en una narrativa de hechos heroicos y dando forma a la iden
tidad sin reconocer la base heterog?nea de la nueva naci?n.
Puede parecer extra?o traer al debate el libro M?todo de lectu
ra gradual de Domingo Faustino Sarmiento, publicado simult?
neamente en Par?s y en la ciudad de M?xico en 1882, pero este tex
to ejemplifica muchos de los s?mbolos de la homogeneidad que
existen en el campo discursivo de los trabajos postcoloniales. Utili
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zado por ni?os y ni?as en escuelas p?blicas (ya que la educaci?n

era para entonces obligatoria), el texto, escrito por uno de los pa
dres fundacionales y ex-Presidente de Argentina, pide a los maes
tros que ense?en a los estudiantes a memorizar y recitar su conte
nido en voz alta para facilitar la creaci?n de una nueva sociedad.
Este manual del estudiante se apropia as? de la palabra oral de los
ni?os y hace ?nfasis en su correcci?n y desarrollo en el espacio p?
blico del aula.

Durante el r?gimen de Juan Manuel de Rosas (1829-52), los
miembros de la Asociaci?n de mayo, como Sarmiento, hab?an ex
presado su deseo de cambiar los h?bitos y costumbres del p?blico
en general. Los registros de la comunicaci?n oral fueron trans
criptos y corregidos r?pidamente en materiales did?cticos desig
nados para reforzar el poder de la Palabra; como se?ala Cornejo
Polar, "[...] la 'cita' del lenguaje oral implica su exclusi?n (con fre

cuencia graneada por las comillas, la bastardilla o signos si

milares) de la norma ling??stica que el propio texto propone como

correcta y pertinente" (111). Las columnas did?cticas de Juan
Bautista Alberdi, por ejemplo, captaron las disonantes voces po
pulares en marcos civilizados y criticaron las implicaciones de sus
errores de pronunciaci?n -por ejemplo, repl?bica por rep?blica
identificando los elementos de estilo y buen gusto en un directorio

b?sico {La Moda, 4: 3). En 1845, las descripciones de Sarmiento

sobre la educaci?n fallida del caudillo Facundo Quiroga revelan un
intento para socavar la base popular que sosten?a a Rosas ya que
representaba un aula en caos ... "?No es ya el caudillo que va a de
safiar, m?s tarde, a la sociedad entera?" escribir?a Sarmiento en su
novela Facundo, en referencia al sistema escolar que cre? al cau
dillo. Sandra Carli, cuya obra Ni?ez, pedagog?a y pol?tica propone
"reinscribir la infancia en la historia pol?tica de la naci?n" (41),
tambi?n nos ayuda a leer los mensajes de estos textos escolares
dedicados a la proyecci?n de "nuevas ?rdenes" transferidas por los
maestros a los estudiantes y por ?stos a sus familias (39). En otras
palabras, el sistema de educaci?n p?blica en Argentina estaba en
el negocio de dar forma a nuevos sujetos sociales, acorralando a los
j?venes (concepto usado por el mismo Sarmiento)8 en el espacio del
aula para forzarlos a dejar el pasado de sus familias, terminando
as? las viejas rivalidades entre Unitarios y Federales, o pidiendo a
los reci?n llegados que cortaran sus v?nculos con sus antiguos pa?
ses de origen9.

El M?todo de lectura gradual emergi? de un conjunto de acon
tecimientos claves que llevaron a la formaci?n de la Rep?blica Ar
gentina en 1862. Ese mismo a?o el Congreso respondi? al aumento
de la tasa de alfabetizaci?n y al acelerado desarrollo urbano con la
creaci?n de un sistema de escuelas normales. Despu?s de ser de
signado Ministro de Educaci?n en 1856, y luego durante su presi
dencia (1868-1874) Sarmiento trabaj? para ampliar las oportuni
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dades educativas de los argentinos. Creyendo que la participaci?n
de las mujeres en la vida p?blica y pol?tica era crucial para el bie
nestar nacional10, design? a Juana Manso de Noronha, quien pre
fer?a definirse como maestra, inspectora de escuelas de la Provin
cia de Buenos Aires. Poco despu?s de la promulgaci?n de la Ley de

Educaci?n Com?n (1876), Noronha public? su Compendio de la

historia de las Provincias Unidas del R?o de la Plata: desde su des
cubrimiento hasta el a?o 1874, una gu?a sobre el contenido de la
nueva curricula educativa para los maestros. En su trabajo Manso
sit?a los nuevos l?mites territoriales de la naci?n argentina dentro
de los par?metros de "(el) Nuevo Mundo o Am?rica" y define a los
argentinos como descendientes de Europa: "Son una raza fuerte,
varonil y batalladora, cualidades que no dirigidos por una sabia
educaci?n, han alimentado por muchos a?os la guerra civil" (7), en
contraste descarnado con la poblaci?n ind?gena, a los que se refiere
utilizando el tiempo pasado como "aquella cuna de la raza humana
[...]" (3) que "eran de piel roja en lo general con excepci?n de los

Mexicanos, que eran cobrizos, y de los Emperadores Incas, que

eran blancos" (3) y "en estado salvaje e id?latra" (7). Los primeros
habitantes de la que ser?a Buenos Aires, contin?a, "eran una raza
inquieta, belicosa y valiente, que no se dej? sorprender por la dife
rencia del color" (19), en referencia al encuentro con la compa??a
de Pedro de Mendoza, y a quienes retrata m?s tarde como v?ctimas
inocentes del sadismo de los conquistadores. Luego de discutir so
bre las guerras civiles de la independencia, el texto de Manso se
enfoca en las discusiones en el aula sobre la "conquista del desier
to", o lo que ella describe como "las conquistas del esp?ritu creador
de nuestro siglo, que obedece a la ley del progreso social que nos
impulsa adelante" (273-274), las mismas que terminar?an con la
colonizaci?n de "las tierras hoy incultas" (273) y que permitir?an al
tren invadir el campo.

Cuando apareci? el texto de Sarmiento, Buenos Aires, la nueva
capital, se hab?a unificado con las provincias del interior (1880) y
el gaucho, s?mbolo de la heterogeneidad y los valores tradicionales
rurales, se desvanec?a en el horizonte de las pampas. En el aula
p?blica, el enfoque se volc? sobre la domesticaci?n de la naturale
za, con ilustraciones de los mercados de productos agropecuarios
emergentes acompa?adas de breves comentarios sobre los benefi
cios de estudiar. Habiendo superado las tensiones que divid?an la
Argentina posterior a la independencia, sus l?deres concentraron
su atenci?n en el crecimiento econ?mico, alimentado por la inver
si?n de capitales extranjeros, la inmigraci?n masiva y las exporta
ciones agr?colas. En respuesta a la proliferaci?n de p?blicos, qui
z?s al influjo de nuevos inmigrantes11, y al paso acelerado de la
expansi?n econ?mica, la eliminaci?n de signos exteriores de lo ex
tranjero se volvi? un lugar com?n -en particular se descartaron
las costumbres y modos de vestir rurales. El manual para el estu

78

REGINA A. ROOT

diante de Sarmiento se volver?a instrumental en el debate por na
cionalizar a los futuros ciudadanos:12 "Vosotros i nosotros habla

mos franc?s e ingl?s [...] Vuestros padres i los nuestros hablan
cuatro lenguas" (35), recitar?an en voz alta los alumnos. Aun m?s,
el manual promov?a una nueva familia argentina fundada en la
geograf?a, historia y las normas de la conducta civil: "El valor en
un militar es como el onor en una mujer. [...] No escupas ni hagas
silbar la saliva que es un acto incivil" (23). Debido a que los mate
riales del aula ayudaron a canalizar las experiencias cotidianas de
las vidas de los ni?os en el marco del orden p?blico, fue como si la
idea de infancia fuera en s? misma territorio del Estado soberano y

relacionado con las comunidades imaginadas en formaci?n. Sandra
Carli afirma: "La sociedad se estaba construyendo con los ni?os, y
las pol?ticas de instrucci?n p?blica permitieron discontinuar la
nueva etapa respecto del pasado, neutralizar las pol?micas ideol?
gicas y las luchas sociales de la ?poca, y crear literalmente una po
blaci?n nacional" (38). Al mismo tiempo, el contexto para las co
munidades imaginadas de ?ste y otros textos escolares del siglo
XIX depend?an de lo que Cornejo Polar presenta como una totali
dad contradictoria, sosteniendo una visi?n heroica de la conquista
y ocultando identidades espec?ficas de la mirada p?blica. "?C?mo
ser indio donde 'no hay indios'?, nos plantea Ricardo Kaliman en el
t?tulo de su ensayo sobre el proceso postcolonial que form? una
identidad nacional argentina que "tiende a negar la existencia de
los indios en funci?n de disciplinar la alteridad en una ilusi?n de
identidad subordinada" (295).
Hay varios modos de leer el libro de lectura de Sarmiento y de

seo se?alar algunos que mis estudiantes y yo hemos planteado

muy recientemente en el curso de Pedagog?a y Cultura en Am?rica

Latina13:

Con un estudio cultural del texto escolar, se logra cuestionar
el proceso de la creaci?n de una identidad nacional y sus ejes imgi
narios en el siglo XIX: Benedict Anderson pudiera haber incorpo
rado el manual del estudiante decimon?nico en su discusi?n sobre
la naci?n como una camarader?a horizontal, limitada y soberana.
En esta ?poca, los textos escolares representan varias im?genes de
la geograf?a y figuras paternales y maternales que muestran a los
ni?os los l?mites de los territorios nacionales. El M?todo de lectura
gradual sugiere que si la familia nacional todav?a puede instigar
una ?tica de trabajo en el ni?o y educarlo de acuerdo con las de

mandas de la fuerza laboral, el ni?o o la ni?a ser? un ciudadano
productivo para la Rep?blica Argentina, sin importar si son bur?

cratas o granjeros. "Todo esto podr? aprenderlo en las escuelas
primarias donde se ense?a de valde a los ni?os pobres", narra la
voz did?ctica del texto escolar (55).
Se puede analizar la escuela como microcosmos de la sociedad
en los textos did?cticos: Las conversaciones con los maestros mues
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tran respeto por la autoridad, la cortes?a y los l?mites. Dentro de
este espacio, la transferencia de conocimiento crea un marco de
obediencia, control y disciplina, llevando a los estudiantes hacia
actos de civilidad basados en la disciplina personal y colectiva.
Surgen continuidades postcoloniales en los textos escolares
que tambi?n surgen hoy en d?a: En muchos de los textos escolares
de los siglos XIX y XX, se representa visualmente la figura de un
ind?gena sumiso destinado a ser gobernado por su conquistador.
Como la gu?a para maestros de Noronha, la historia nacional suele
comenzar con "El Nuevo mundo que nos dio Col?n" (30).

Litograf?a del M?todo de lectura gradual de Domingo
F. Sarmiento. Comienza la lectura con aEl Nuevo mundo que nos
dio Col?n" (30).

Al congelar el momento de la conquista en una propuesta na
rrativa que proyecta los valores de la ciudad letrada, el texto de
Sarmiento crea la imagen de una identidad nacional "fuerte" y sus
conflictos ocultos.

Esta propuesta sigue presente a?n si los t?rminos han cambia
do dram?ticamente. Durante la crisis econ?mica argentina, que
forz? a algunas escuelas a cerrar temporalmente y a otras a tratar
con violencia creciente originada en los efectos laterales de la glo

balizaci?n, La Naci?n, uno de los principales peri?dicos argen

tinos, se pregunt? ?Qu? hubiera pensado Sarmiento? Al mismo
tiempo, la imagen de Zitozito, un joven tehuelche basado en las
historietas de Patoruz? de Dante Quintero (que surge en el a?o
1928 y aparece como protagonista de una revista a partir de 1935),
ser?an utilizados para promover un mensaje de tolerancia y soli
daridad en un tiempo de discordia, enviando su mensaje directa
mente a las escuelas a trav?s del cinem?vil14 o libros sobre valores
argentinos15, todo esto en el mismo momento en que los miembros

de las organizaciones de los Mapuche y los Tehuelche protestaban
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por el desalojo de familias ind?genas mapuches de tierras que an
tes les hab?an pertenecido y que ahora pose?an los due?os de los

United Colors of Benetton.

En el curso a cargo de Antonio Cornejo Polar, primero busca
mos y luego investigamos. Con la informaci?n sobre su an?lisis del
discurso hegem?nico y las zonas de resistencia, y alentados por su
pedagog?a de la posibilidad, sus estudiantes discut?an sobre pro
blemas de la formaci?n del canon y la ubicaci?n de los estudios cul

turales. Sus ense?anzas anticiparon los cambios curriculares ac
tuales, ayud?ndonos a cuestionar la relevancia de nuestros estu
dios (o como Jill Kunheim y Danny Anderson sugieren, la "legiti
midad de tipos de conocimiento sobre posiciones discursivas inter
nacionales y nacionales que definen la condiciones de la creaci?n
de conocimiento", 13). ?Para qui?n, entonces, son los estudios cul
turales?16 Tal pregunta implica: ?Y contra qui?n o contra qu? se
enfrentan? Tal vez este problema est? m?s elocuentemente pre
sentado en el an?lisis que hace Julio Ramos de fotograf?as repre
sentando una marcha en Lima, en las que Antonio Cornejo Polar,
entonces Rector de la Universidad de San Marcos, aparece al lado
de los estudiantes que representa. En esta porci?n de tiempo re
tratado, uno siente la "generosa presencia" del maestro y su "ince
sante compromiso con el di?logo", escribe Ramos (51-52). El lide
razgo intelectual de Antonio Cornejo Polar ciertamente contin?a
dando forma a nuestras investigaciones adem?s de influir en nues
tra ense?anza de la literatura en las aulas. En el proceso de "de
venir", camino hacia mi aula al otro lado del campus, lista para
captar dial?cticamente las tensiones sociales existentes, lista para
reconocer la violencia presente en la escritura cuando ?sta niega
una ?tica humana universal y finalmente lista para buscar con
mis estudiantes nuevas interrogantes que gu?en nuestras lecturas,
intercambios, interpretaciones y reescrituras de las fuerzas hete
rog?neas que dan forma a la literatura y cultura latinoamericanas.

NOTAS:
1. Esta ponencia, originalmente presentada en ingl?s, fue traducida por Fabri
cio Forastelli.
2. Agradezco much?simo a mis colegas de Hispanic Studies en el College of
William and Mary por sus comentarios respecto al tema.
3. Hay varias maneras de describir la pedagog?a de la posibilidad. En particu
lar, quisiera notar aqu? las contribuciones de Roger Simon, para quien la
pedagog?a de la posibilidad implica una cr?tica transformativa de la vida co
tidiana. Ver su libro Teaching Against the Grain. Texts for a Pedagogy of
Possibility. New York: Bergin & Garvey, 1992.
4. Escribe Hecht, "A trav?s de los siglos, la vasta mayor?a de los ni?os en Am?
rica Latina no han dejado un relato escrito de sus vidas". 3.
5. Carolyn Dean ha estudiado el tema de una manera muy interesante en su
ensayo "Sketches of Childhood: Children in Colonial Andean Art and Socie
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ty," en Minor Omissions, Tobias Hecht, ed. Madison: University of Wiscon
sin, (2002): 21-51.
6. Escribe Antonio Cornejo Polar: "Los grandes discursos homogeneizadores se
sit?an en el siglo XIX, alrededor de la emancipaci?n, cuando se hace impe
rioso imaginar una comunidad lo suficientemente integrada como para ser
reconocida, y sobre todo para reconocerse, como naci?n independiente". 82.

7. Los primeros retratos de l?deres independentistas muchas veces revelan
esta misma relaci?n simb?lica. Cabe se?alar, por ejemplo, el retrato de Pe
dro Jos? Figueroa intitulado "Sim?n Bol?var, Libertador y Padre de la Na
ci?n" (1819) que retrata a la nueva rep?blica colombiana como hija y mujer
mestiza. Ver el cap?tulo sobre "Independence and its Heroes" en Art in Latin
America, Dawn Ades, ed. London: The South Bank Centre, 1989.
8. Seg?n Sarmiento, "Ustedes conocen por experiencia el efecto del corral sobre
los animales ind?mitos. Basta el reunirlos para que se amansen al contacto
con el hombre. Un ni?o no es m?s que un animal que se educa y dociliza".
Ver sus "Discursos" en las Obras completas, tomo XXI (Buenos Aires: Im
prenta y litograf?a Mariano Moreno, 1862): 156. Una explicaci?n excelente
de este discurso aparece en el cap?tulo sobre "La inscripci?n del ni?o en el
orden de la cultura" en el libro Ni?ez, pedagog?a y pol?tica de Sandra Carli

(50-1).

9. Para mayor informaci?n sobre la historia de la educaci?n en la Argentina,
ver Qu? pas? en la educaci?n argentina. Breve historia desde la conquista
hasta el presente de Adriana Puiggr?s (Buenos Aires: Galerna, 2002); La Ar
gentina en la Escuela. La idea de naci?n en los textos escolares coordinado
por Luis Alberto Romero y escrito por Luciano de Privitellio, Silvina Quinte
ro, Luis Alberto Romero e Hilda S?bato (Buenos Aires: Siglo XXI eds., Ar
gentina, 2004); y la sala virtual para investigadores de la Biblioteca Nacio
nal de Maestros: http://www.bnm.me.gov.ar/s/proyectos/hea_sitio/home.htm.

10. Ver el cap?tulo de Marifran Carlson sobre "Education for Women in Nine
teenth Century Argentina," en ?Feminismo! The Woman's Movement in Ar

gentina From its Beginnings to Eva Per?n (Chicago: Academy Chicago

Publishers, 1988): 66. Para m?s informaci?n sobre la cuesti?n de la emanci
paci?n femenina, ver el ensayo de Elizabeth Garrels, "Sarmiento and the
Woman Question: From 1839 to Facundo" en Sarmiento: Author of a Nation,
editado por Tulio Halper?n Donghi, Iv?n Jaksic, Gwen Kirkpatrick y Fran
cine Masiello (Berkeley: University of California Press, 1994): 272-93.
"Sarmiento's Place in Postrevolutionary Argentina", ensayo de Tulio Hal
per?n Donghi en el mismo volumen, ofrece una visi?n interesante del pro
yecto educativo como un "evangelio de renovaci?n". 19-30.
11. Entre 1857 y 1890 la poblaci?n argentina creci? de 1.1 a 3.3 millones, con la
mayor?a de los inmigrantes estableci?ndose en Buenos Aires. Ver el libro de
David Rock Argentina 1516-1987. From Spanish Colonization to Alfons?n
(Berkeley: University of California Press, 1985 y 1987).
12. Hacia comienzos de 1880, escribe Sandra Carli, Sarmiento denunci? que el
Senado no ten?a datos sobre el n?mero de ni?os en edad escolar en el pa?s
(54-5). Un censo demogr?fico de 1875 revelar?a que, de los 468.987 ni?os en
tre 6 y 14 a?os, s?lo 112.223 o 29.3% hab?an recibido alguna forma de edu
caci?n (55). De acuerdo con el Censo de 1883, contin?a Carli, 145.660 de los
559.769 recibieron educaci?n, con una disminuci?n del 24.36% (55). La in
sistencia en estas categor?as estad?sticas fueron precedentes necesarios para
establecer el terreno de trabajo para la intervenci?n del gobierno en proble
mas educativos. En 1884 se promulg? la Ley 1420 o la Ley de Educaci?n
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Com?n que planteaba la educaci?n obligatoria, aunque no se implemento
como curricula hasta 1890.
13. Varios de los estudiantes han continuado sus estudios sobre el tema, as? que
s?lo indico aqu? algunas de las preguntas que surgieron durante el semes
tre. El verano pasado un equipo de tres estudiantes -Sara Gilmer, Laura
Nixon y Sarah Smith? viajaron conmigo a la Argentina para investigar "The
Classroom as Text: Pedagogy, Culture and National Identity in Postcolonial
Argentina". Escribieron acerca de sus experiencias en:
http://classroomtext.blogspot.com.

14. Patoruzito, dirigido por Jos? Luis Massa, sali? en 2004. Su mensaje de ho
nor y valent?a resonar?a entre los j?venes, muchos de quienes han entendido
que la pel?cula trata sobre la solidaridad argentina en el momento de crisis
aunque esta idea ha sido negada por el director. Seg?n la p?gina web del
Cine Nacional: "Patoruzito est? destinado a ser un gran cacique, pero para
ello deber? superar tres pruebas que demostrar?n su habilidad, su valent?a
y su honor. Aunque no le ser? tan f?cil, en el camino deber? enfrentarse con

obst?culos imprevistos que har?n del viaje una aventura inolvidable"; ver
www.cinenacional.com/peliculas/index.php?pelicula=3418. Aunque la pel?
cula intenta promover una imagen multicultural de Argentina, resulta bien
problem?tica desde el comienzo, cuando se sugiere equivocadamente que el
ind?gena tehuelche es descendiente de los antiguos egipcios que llegaron ca
si por accidente, a la Patagonia argentina.
15. Los cuatro libros de Patoruzito son: Un cumplea?os feliz. Un cuento para
pensar acerca de la honradez y las buenas acciones de la vida; ?Sin Tram
pas! Un cuento para reflexionar acerca de la importancia de ser justos y
transparentes en nuestras acciones; Lo primero ... es lo primero. Un cuento
para comprender que lo m?s importante es ser solidarios y bondadosos; y
Una gran nevada. Un cuento para comprender que la entereza de esp?ritu y
la valent?a son valores importantes para la vida (Buenos Aires: Editorial
Atl?ntida, 2004).
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16. ?Sin trampas! Tapa de la serie sobre Patoruzito, usada en algunas escuelas
p?blicas en la Argentina actual para ense?ar valores y las leyendas del pa?s.
17. Una pregunta inspirada por John Storey en su antolog?a editada What Is
Cultural Studies? A Reader (London: Arnold, 1997) y citada en el volumen
de Danny J. Anderson y Jill S. Kuhnheim.
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